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約（2008 年批准）のほか、女性差別撤廃条約（1995 年批准）、子どもの権利条約（1993 年批准）、
人種差別撤廃条約（1982 年批准）など個別分野の人権関連条約を批准し、国際人権レジームの具
現化に努めている。確かに、国家報告２）や国内法整備はまだまだ十分とは言えないものの、
UNICEF、UNIFEM、UNDP などの国連組織と、内閣直轄の司法部門（Law and Justice Sector）
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「統治の基本原則」の「第 3 章　基本的諸権利」に登場する。ここには、自由への権利（32 条）、
生命の権利（35 条）、非人道的扱いからの自由（36 条）、人身の自由（42 条）、良心、思想、信仰







































　調査は、州都ロレンガウとマヌス島中央北岸（州都ロレンガウから約 30km 西方）の村落の 2 地
図　調査対象地（パプアニューギニア、マヌス島）
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点で行った。ロレンガウでの調査は、人が集まりやすい病院の庭、マーケット、裁判所前、大通り
の道端やセツルメントで行った。村落は、筆者が 1999 年以来、断続的に人類学的フィールドワー
クを行ってきたクルティ文化圏の村である［e.g. 馬場 2012a］。2011 年の国勢調査によれば、ロレ
ンガウの人口は 8,882 人、対象村落の人口は 1,409 人５）である［National Statistical Office 2013］。
以下、ロレンガウを町、クルティ文化圏の村を村落と表記する。








　アンケート調査は、町 92 人、村落 91 人、総計 183 人から回答を得た（表１および表２）。その
内訳は、女性回答者（55.3%）が男性回答者（44.3%）より多く、30 歳以上（95 人、52％）が 30 歳
以下（88 人、48％）を若干上回っている。男性 81 人のうち 30 歳以下は 33 人（町：13、村落：
20）、30 歳以上は 48 人（町：18、村落：30）であり、女性 102 人のうち 30 歳以下は 55 人（町：
36、村落：19）、30 歳以上が 47 人（町：25、村落：22）である。なお世代区分については、パプ











回　　　答 男　　　性 女　　　性 合　　　計
は　　　い 町 20 25 45
村　　　落 40 26 66
小　　　計 60 51 111
い　い　え 町 11 36 47
村　　　落 10 15 25
小　　　計 21 51 72
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だが、これらの人々がカウントされれば、町の数値は――そして全体の数値も――もう少し上るこ
とだろう。









回っている。世代に注目すると、「人権を知っている」と答えた人は 30 歳以下が 57 人（51.4％）、
30 歳以上が 54 人（48.6％）であり、若い人ほど新しい概念を知っているように期待されたが、世
代間にほとんど差が見られないことがわかる。一方で、「知らない」と答えた人が 30 歳以下 31 人










小計 男性 女性 小計 男性 女性
学校 55 20 8 12 35 20 15
家族・親戚 16 7 0 7 9 3 6
メディア 16 3 1 2 13 8 5
キリスト教会 13 5 2 3 8 3 5
裁判 9 4 2 2 5 4 1
友人・知人・ビッグマン 8 1 1 0 7 6 1
啓蒙活動 7 4 2 2 4 1 3
ピヒ・マヌス協会 5 4 1 3 0 0 0
警察 4 3 1 2 1 1 0
仕事 3 2 2 0 1 1 0
もともと知っていた 2 0 0 0 2 2 0












































































































２）例えば、CEDAW 報告書について、パプアニューギニアは、提出期限を守れず、2008 年にようやく 5 回分を
まとめて女性差別撤廃委員会に提出した［Government of Papua New Guinea 2008］。
３）2009 年から地方裁判所法にもとづく保護命令規則（Protection Order Rules）が運用されるようになり、2013
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就学率は全国 2 位（1 位は首都ポートモレスビー）であり［Weeks 1988:31］、1982〜1984 年における第 6 学年
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Arrival of Human Rights in Papua New Guinea :
A Case Study Based on the Questionnaire in Manus Island
Jun BABA
　This paper aims to elucidate how the concept of human rights has a global circulation, through the 
case study for Manus Island, a remote and peripheral island in Papua New Guinea. My methodology is 
questionnaire which focuses on 2 points: a degree of recognition and a source of information concern-
ing human rights. The survey by questionnaire was conducted in February to March of 2010 and in 2 
sites: Town, Manus Provincial Capital, and villages, north-coast of Manus Island. 
　As a result, I collected the answers of total 183 persons. 92 persons come from Town and 91 persons 
from villages. The sex ratio of respondents is 81 males (44%) and 102 females (56%). Generation 
is only divided to two categories; under 30-years-old (88 respondents) and over 30-years-old (95 
respondents).
　In conclusion, my survey shows that, although Manus Island is a peripheral area, 60 % respondents 
have a kind of knowledge on human rights. At this survey on recognition of human rights, male 
respondents outnumber female respondents. It is a cause of this gender gap that, though many 
awareness events and information is accessible to Town people, a half of respondents who don't know 
human rights is  unexpectedly female respondents living in Town. Except for this, there are little gap in 
gender, residence and generation among people who know human rights. As with a source of informa-
tion, school education, word-of-mouth communication, and Christian church rank higher than public 
awareness. It is considered that these results reflect socio-cultural characteristics of Manus Island, even 
Papua New Guinea in general. 
Keywords :  human rights, degree of recognition, source of information, globalization, Manus Island, 
Papua New Guinea
